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   The patients, diseases and operations experienced between 1986 and 1999 in our department were 
analyzed. The number of in-patients has been increasing since 1995. Renal cell carcinoma, urinary 
bladder cancer and testicular cancer have been gradually increasing recently, and in-patients with 
prostate cancer have increased markedly. Pelvic and ureteral cancers were almost constant during 
this period. Radical nephrectomy and prostatectomy have been increasing since 1994 and 1990, 
respectively. The examinations for malignancy, especially prostate biopsy, have been increasing. 
                                             (Acta Urol. Jpn.  46:  519-522, 2000)






































































術 は前半に多 く見 られた.経 尿道的切除術(TUR-
Bt)は後半 に多 く,また,CDDP併用放射線治療お
よび全身化学療法による膀胱温存症例が見 られた.手
術統計の報告ト3)では膀胱全摘 出術 は近年減少 し,











































































































































































































































































































































































































6)そ の他 の癌(Table8):その他 の癌 では陰茎癌
が最 も多 く見 られ,つ ぎに尿道癌であ った.14年間で
尿 膜管癌3例,副 腎癌1例,Wilms腫 瘍1例 であ っ
た,



















2.腎 細胞癌,膀 胱癌,前 立腺癌,精 巣癌の入院患
者数の増加が見 られた.
3.手 術では根治的腎摘 出術,前 立腺全摘出術 の増
加がみ られ,膀 胱癌に対す る手術 ではTUR-Btが主
であった.尿 路変更術ではイ ンデ ィアナパ ウチ式尿路
変更,ハ ウ トマ ン式 自然排尿型尿路再建術が近年で は
施行 されていた.
4.癌 の精査 目的入院患者では前立腺針生検が最 も
多 く,年 々増加 していた.
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